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The new solar car project was started by authors in 2010 as a part of engineering education of 
Kagoshima National College of Technology. This project goes proceeding in cooperation with faculty and 
students in a two-year plan. The aim of this project is enhancement of environmental awareness toward 
students and to help for improvement a technical education in KNCT. The objective in a first year of the 
project is to produce an original solar car, and realize a participation in the solar car race which be held 
on SUZUKA circuit. As a result, the production of original KNCT solar car was completed in spite of 
limited schedule, and it was carried out that the finish the race successfully. 
 






















































    







































表１ ソーラーカーレース鈴鹿 競技規則概要 
競技種目 
①FIA OLYMPIA クラス（８時間耐久：４時間×２ヒート） 
②DREAM クラス   （      〃       ） 
③CALLENGE クラス （      〃       ） 
④ENJOY Ⅰクラス  （4 時間耐久×１ヒート）高校生主体のチームが対象 
⑤ENJOY Ⅱクラス  （   〃      ）一般対象 
コース全長 5.81km（周回方向：右回り） 











DREAM クラス：480W を超え制限なし 
  CALLENGE クラス：480W を超え 800W 以下 












    

























































制御方式 PWM 制御 
定格出力 1000W 
定格入力電圧 96V 





使用枚数 12 枚 
バッテリー 
形式 GS ユアサ HJ－LB20L
重量 10.5kg 
5 時間率容量 27Ah 




    

















平均時速は約 20km/h であったことが伺える． 
７ おわりに 
 レースでは無事に完走を果たすことができ，初年度
の目標は概ね達成できた．しかし，車両フレームの強
度の問題，モーターセッティング，ソーラーパネル発
電量とバッテリー消費量の把握など，技術的には多く
の課題が残っている．次年度は，今回の準備段階から
レース本番までを通して得られた経験を活かし，これ
らの課題を少しでも改善して，より上位を狙えるよう
なマシンづくりを目指したい． 
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図３ 順調に走行する本校マシン 
表３ レース結果（ENJOYⅡクラス） 
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